







Heavy Plastic Deformation at the Compression of Rectangular 
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(Received Apr. 15， 1975) 
A rectangulat Piece of vinyl chrolide is compressed by half in thickness and 
the heavy plastic deformations of edges are observed. In order to estimate 
numerically these deformations， (i) The edge curve at the compressed surface 
and the mark lines on the side surface are approximated， for example the 
former by 
L=Lo十Aexp(-ax2) 
and several constants Lo， A， a， X and Y are obtained. Then using the original 
height h， we have the parameters A/Lo and α/ Lo depending linear1y on the 
stress and X/Lo and l/hY exponentially on 1. (ii) The local deformation in the 
compressed surface is near1y symmetric with respect to the center and certain 
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(c) Deformation of (d) Deformation of 
thin plate cubic plate 






とったとき， (0，0)， (0，士1/2)， (土1/2，0)の5点
で測定した結果，1%以内であった。試料の諸要素は
Table 1第 I欄に記し，履終変形の状況は薄い板では










6.0 1.7 16.4 0.34 0.082 0.042 0.34 0.92 0.46 0.377 
2 6.3 2.0 14.8 0.31 0.096 0.062 0.40 0.69 0.38 0.36 
3 9.0 2.9 6.6 0.59 0.086 0.086 0.48 0.80 0.44 0.149 
4 28.0 10.0 14.8 0.22 0.078 0.080 0.48 0.62 0.42 0.016 
5 6.0 2.0 15.3 0.46 0.094 0.048 0.37 1.41 0.80 0.178 
6 6.0 2.1 12.5 0.72 0.066 0.074 0.39 1.12 0.62 0.200 
7 22.0 17.0 15.7 0.71 0.090 0.026 0.56 0.54 0.64 0.0064 
8 10.0 3.0 11.8 0.43 0.060 0.094 0.50 1.35 0.72 0.08 
9 7.0 2.2 23.0 0.41 0.064 0.076 0.43 1.39 0.76 0.149 
10 9.0 2.9 30.7 0.43 0.110 0.020 0.50 1.09 0.60 0.109 
11 9.0 3.2 12.6 0.65 0.064 0.030 0.48 1.19 0.70 0.082 
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y=yo+Aexp( -ax2) -・・・・ (1)
































一一一=0.05+一一c;::(/)'0 -v.v~. 1000 -・・・・ (2)

















の形にかく O いま Fig.l(b)に示す2点 L，Mから
X， Yをもとめ得るので，それから導いた二，三のノミ
Table 2 The first and second approximations of the parameters 
First app) rx. Second approximation Parameter (Error Expression (Error) |Cha叩 by I Usefulness (/ or 1 
A/yo 0.078 (36%) 0.050+ :o.~o (/(22%) 0.06 O 
a/yo 0.070 (61%) 0.12一一13一00一20 -d(63%〉 0.10 × 
X/l 0.45 (附〉 0.56ー1.0exp(ー ム)(9%) 1.0 。
E 
l/hY 0.156 (142%) O 附十1.1e却 (-ω(断〉 1.1 。
316 





























































べり線理論による考察と合致する。 Fig.2(c)， (d) 
より変形の様子は対角線を境界として特徴的であるo
(ii) 円柱の変形比較的塑性変形の大きいテフロ























(c) 〈メr (d) 以θ(deg)


























(a) The deformation of 
internal square 
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Deformation of the square mar-
ks at the surface 
Fig.3 
(b) Unhomogenety in the sample 











とき，その X/l. Y /yo， の第1近似は誤差30%程度
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